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Resilience and a Sense of Ibasho in adulthood:
A study to female college subjects
Miwa SHIBASAKI1, Junko YOSHIMURA1
Abstract: This study examined whether comprehension of “ibasho” (a Japanese term describing 
a sense of belonging) had a causal influence on the resilience of female college students. We 
viewed “ibasho” from two perspectives, “sense of authenticity” and “sense of self-usefulness,” 
and examined the relationships between these two elements of “ibasho” and positive emotions 
with family, college friends, and friends outside college that influenced the resilience of the 
subjects. The results indicated that female college students had a sense of authenticity and self-
usefulness, as well as positive emotions in all their relationships. In relationships with college 
friends, sense of authenticity had the most positive effect on resilience and psychological function 
in “ibasho.” Sense of authenticity enhanced resilience, especially in relationships with college 
friends. There was also a correlation between sense of self-usefulness and positive future 
orientation in relationships with friends outside college. In family relationships, neither sense of 
authenticity nor sense of self-usefulness was related to resilience. Furthermore, positive emotions 
with college friends played a critical role in enhancement of resilience.

















を促進し（Fredrickson & Branigan, 2005），適応
コーピングを容易にすることが知られている
（Folkman & Moskowitz, 2000a, 2004）。さらに，
ネガティブな感情の心理的効果を弱め，心理的
well-being を高めるとされている（Fredrickson, 





Affleck & Tennen, 1996; Folkman & Moskowitz, 




































































































究を支持し （e.g., Fredrickson & Branigan, 2005; 
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が見られ（家族：x2(2) = 149.68，p < .01，友人（大
学）：x2(2) = 124.89, p < .01，友人（大学以外）：


















家族 91(91.0) 4(4.0) 5(5.0) 74(74.7) 20(20.2) 5(5.1) 90(90.0) 8(8.0) 2(2.0)
友人（大学） 86(86.0) 6(6.0) 8(8.0) 63(63.6) 25(25.3) 11(11.1) 91(91.0) 4(4.0) 5(5.0)
友人（大学以外） 93(93.9) 3(3.0) 3(3.0) 72(72.7) 21(21.2) 6(6.1) 95(96.9) 0(0.0) 3(3.1)
（　）内は％
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が見られた（家族：x2(2) = 79.83, p < .01，友人（大
学）：x2(2) = 43.88, p < .01，友人（大学以外）：
















（家族：x2(2) = 145.06, p < .01，友人（大学）：
x2(2) = 149.68, p < .01，友人（大学以外）：x2(2) = 























































家族 -0.05 -0.09 0.12 0.19 -0.05 -0.00
友人（大学） 0.39** 0.56** 0.25+ -0.07 0.21 -0.05
友人（大学以外） 0.16 0.13 0.18 -0.06 0.18 0.09
自己
有用感
家族 0.06 0.12 0.13 -0.18 0.14 -0.05
友人（大学） -0.14 -0.12 -0.14 0.01 -0.15 -0.02
友人（大学以外） 0.26+ 0.14 0.12 0.20 0.22 0.15
（df） (6,93) (6,93) (6,93) (6,93) (6,93) (6,93)
F 値 5.89** 9.01** 4.57** 0.57 3.39** 0.49
R2 0.23 0.33 0.18 -0.03 0.13 -0.03
Table 2  居場所意識（本来感・自己有用感）と居場所の心理的機能との関連









家族 0.07 0.00 0.21* 0.07 0.09 0.08
友人（大学） 0.44** 0.54** 0.18+ 0.08 0.17+ -0.17+
友人（大学以外） 0.14 0.17+ 0.15 0.02 0.06 0.19+
（df） (3,96) (3,96) (3,96) (3,96) (3,96) (3,96)
F 値 12.15** 18.77** 5.92** 0.59 2.10 2.06




家族 0.13 0.09 0.11
友人（大学） 0.14 0.52** 0.35*
友人（大学以外） 0.18 0.12 -0.10
自己
有用感
家族 -0.14 0.08 0.06
友人（大学） 0.10 -0.22 -0.09
友人（大学以外） 0.09 0.08 0.29+
（df） (6,93) (6,93) (6,93)
F 値 2.63* 6.51** 5.21**







家族 0.11 0.14 0.15
友人（大学） 0.23* 0.46** 0.36**
友人（大学以外） 0.05 0.09 -0.03
（df） (3,96) (3,96) (3,96)
F 値 3.29* 14.00** 6.75**
R2 0.06 0.28 0.15
Table 3  ポジティブ感情と居場所の心理的機能との関連
値は標準偏回帰係数 +..05 < p < .10　　*p < .05　　**p < .01
Table 4　居場所意識（本来感・自己有用感）とレジリエンスとの関連
値は標準偏回帰係数 +..05 < p < .10　　*p < .05　　**p < .01
Table 5　ポジティブ感情とレジリエンスとの関連


















































































































究知見（e.g., Folkman & Moskowitz, 2000a, 2004; 

















































し た 親 子 関 係 は レ ジ リ エ ン ス と 関 連 す る
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